





















































































































































































































































































e to do read-
ing at m
y university.” ではなくて、


























































































































































































 only once. H
e cam
e to do a 
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“I thought the poem
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“I sat very still w



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e read each poem
 first in English” 「それぞれの詩をまず英
語で読んで」
、


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































、“but he kept com
plaining 
that the translations w






















































































hey did not convey either the true 


























































































e had done 
them
 him

























e said it w







































































































































































































“and said that in spite of his reservations 
I greatly adm





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“as if to apologise for m
aking m




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ore intelligent etc. 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































で伝 ていくのか、どう 軸を持って翻訳されていま か柴田
　
実感と
し
て
は、
そ
の二分法よ
り
も、
読者の
た
め
に
や
る
の
か、
そ
れ
と
も作者の代理と
し
て
や
る
の
か
と
い
う感じ
で
す。
作者
の代理か読者の代表か
と
い
う感じ
で、
た
だ
だ
ん
だ
ん作者代理で
は
な
く
て読者代表だ
と思う
よ
う
に
な
り
ま
し
た、
なって
き
て
い
ま
す。
要す
る
に
やって
い
る
こ
と
は圧倒的に作者に似て
い
る
と
い
う
よ
り
は読者に似て
い
る
と思い
ま
す。
つ
ま
り小説を読ん
で、
こ
れ
24
30周年記念特別講演
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
な
と思う
と
い
う意味で
は読者と変わ
ら
な
く
て、
た
だ
そ
れ
を別の言語に移し替え
て、
ま
あ近似値に過ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど、
そ
の近似値を僕の場合は
ペ
ン
で紙に書く
わ
け
だ
け
ど、
そ
の紙に書く
と
い
う作業ま
で入る
と
こ
ろ
が読者と
は違う
か
も
し
れ
な
い
け
ど、
基本的に
は、
作者の行為に似た
も
の
と
い
う
よ
り
は読者の行為の延長線上に
あ
る
と思う
の
で。
そ
う
い
う意味
で圧倒的に読者の方を向い
て、
と
に
か
く原文の良さ
を出来る
だ
け伝え
よ
う
と努め
ま
す。
そ
こ
に
は
ど
う
し
て
も主観み
た
い
な
も
の
は入って
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
で
す
け
ど、
そ
の主観を克服す
る
た
め
に、
背景と
か
あ
る
い
は語学的な知識と
か
い
ろ
ん
な知識が
あ
る
気が
し
ま
す。
僕は
こ
う思う
み
た
い
な部分が
な
る
べ
く無く
な
る
よ
う
に、
当然こ
の文脈で考え
れ
ば
こ
う
で
あ
る
べ
き
だ
と、
ほ
と
ん
ど
の場合知識があれば自ずと見えてくる で。野谷
　
例え
ば柴田さ
ん
の訳は
と
て
も透明な感じ
が
す
る
と言わ
れ
る、
最
近
で
言
う
と
藤
井
光
さ
ん
の
訳
も
透
明
な
感
じ
と
言
わ
れ
ま
す
ね。それは自分で似ていると思いますか。柴田
　
ま
あ
簡
単
に
言
う
と
僕
は
人
間
で
藤
井
君
は
お
化
け
で
す
ね
（笑）
。だってあれどうやってあんなに出来るんですか。
野谷
　
確かに。
柴田
　
翻訳量は僕も負け
な
い
で
す
け
ど、
彼は
も
の
す
ご
く読ん
で
い
る
で
しょう。
大学で
フ
ル
タ
イ
ム
で教え
て
る
で
しょう。
奥さ
ん
は歴史学者だ
け
ど割と考古学者に近い
か
ら、
しょっちゅう家を
空け
て
い
て。
親と
し
て
む
し
ろ子供の面倒は光君の方が見て
い
る
時
間
が
多
い
そ
う
で
す
ね。
そ
れ
で
一
日
二
十
四
時
間
し
か
な
い
っ
て
ね、人間に 出来ないですよ。お化けですね、あれは
（笑）
。
質問者
　
翻
訳
を
す
る
上
で、
男
性
の
主
人
公
が
自
分
の
こ
と
を「
俺
」
と言う
か、
「僕」
と言う
か、
「私」
と言う
か、
そ
れ
を
ど
う
す
る
か
に
よ
っ
て
小
説
自
体
の
ト
ー
ン
が
が
ら
り
と
変
わ
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど、どのように決められますか。柴田
　
例え
ば、
夏目漱石の
『坊ちゃん』
み
た
い
な小説が
あって
あ
れ
が
英
語
で
書
か
れ
て
い
た
と
し
て、
訳
す
と
し
た
ら、
「
僕
」
も
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
し「
俺
」
も
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い。
で
も
「私」
は
た
ぶ
ん
な
い。
日本語の小説で考え
れ
ば、
あ
の小説の
あ
の
主人公は、
全体を読ん
で
い
け
ば
こ
う
い
う風に喋る
な
と
い
う
の
は
割
と
自
然
に
決
ま
っ
て
き
ま
す
よ
ね。
小
説
は
結
構
長
い
メ
デ
ィ
ア
で、
そ
の登場人物と
は長く付き合う
か
ら、
少な
く
と
も読み終わって
か
ら訳す
の
で、
あ
ま
り迷わ
な
い
で
す
ね。
強い
て言え
ば、
さっき
言った
バ
リー
・
ユ
ア
グ
ローな
ん
か
に
つ
い
て言う
と、
す
ご
く奇妙
な状況、
奇妙な出来事が起き
る状況の中に一人称の主人公が
い
て、
そ
れ
を外か
ら
ま
た別の人間が見て
い
る感じ
が
す
る。
こ
う
い
う
の
は地の文で
は
「私は何々で
あ
る、
私は
こ
う
だ」
と訳す
ん
で
す
よ
ね。
中で登場人物と
し
て
そ
の人が他の登場人物と喋る時は
「僕は」
に
な
る。
そ
う
い
う二重構造が
あった
り
し
ま
す。
本当に理
屈で
い
ろ
い
ろ考え
て
こ
う決め
る
と
い
う感じ
で
は
な
く、
やって
い
る
う
ち
に自ず
と決まって
く
る感じ
で
す。
つ
ま
り、
誰か
と会って
全然
知ら
な
い人だった
ら
こ
の人が自分の
こ
と
を
「私」
と言う
か
「
僕
」
と
言
う
か
分
か
ん
な
い
け
ど、
友
達
で
暫
く
付
き
合
っ
て
い
れ
ば
分かるじゃないですか。それと同じような感じだと思います。質問者
　
世界教養学科三年の田中で
す。
大学に入って
か
ら
い
く
つ
か翻訳の授業を取ら
せ
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
け
ど、
実際翻訳さ
れ
た文と原文を読み比べ
た
り、
あ
と
は自分で訳し
て
み
た
り
し
て
み
た
ん
で
す
が、
そ
の時に意訳と直訳と
い
う
も
の
を学ん
で、
意訳
と直訳は先生は
ど
う使い分け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
の
を知り
た
い
で
す。
例え
ば
ス
トーリーと
か文体に
よって変え
ら
れ
る
の
か、
そ
れ
25
と
も
先
生
の
中
で
何
か
決
ま
り
が
あ
っ
て
直
訳
と
意
訳
を
使
い
分
け
る
のか。柴田
　
ま
ず理屈を付け足せ
ば、
何が直訳か
と
い
う
の
は結構難し
い問題で
す。
例え
ば
「さ
よ
な
ら」
を
“So long”
と言った
り
す
る。
So long
を
文
字
通
り
に
訳
せ
ば、
「
す
ご
く
長
い
」
じ
ゃ
な
い
で
す
か、
で
も
そ
れ
を直訳と
は言わ
な
い。
そ
う
い
う
こ
と
が
あって、
何が直
訳か何が意訳か
は実は
そ
ん
な
に簡単な問題じゃな
い
か
も
し
れ
な
い
で
す。
ま
あ
そ
う
は
言
っ
て
も
“I love you”
っ
て
い
う
の
は「
愛
し
て
い
る
よ」
で
あって
「月が綺麗で
す
ね」
で
は
な
い
だ
ろ
う
と。
ま
あ
そ
れ
は
漱
石
が
“I love you”
に
あ
た
る
日
本
語
は「
月
が
綺
麗
で
す
ね」
だ
ろ
う、
と言った
と
い
う神話が
あ
る
ん
で
す
け
ど。
そ
う
い
う
レ
ベ
ル
で言う
と、
基本的に
は
ま
ず直訳で何で
も
やって、
そ
う
す
る
と原文を
か
えって裏切って
し
ま
う
と思え
る所に関し
て、
最低
限意訳を施す
と
い
う
の
が実感で
す。
と
に
か
く自分の
エ
ゴ
を出す
必要は
な
く
て、
む
し
ろ消え
る方が良い
の
で、
意訳は
あ
る意味で
は自分を出し
て
し
ま
う
こ
と
で
す
か
ら
ね。
実際翻訳を
やって
み
る
と、
こ
こ
は
う
ま
く
いった
な、
自分が出せ
た
な
と思う所は
だ
い
た
い編集者に直さ
れ
る。
そ
う
い
う所は
やっぱ
り翻訳者の頑張り
が
前に出て
し
まって
い
る。
だ
か
ら
そ
う
い
う意味で
は自分を消す
こ
とによって自己実現するという変な仕事です。質問者
　『
ハ
ッ
ク
ル
ベ
リ
ー
・
フ
ィ
ン
』
で、
ジ
ム
の
音
声
の
乱
れ
て
い
る
英
語
が
文
字
と
し
て
表
記
さ
れ
て
い
る
の
が
と
て
も
面
白
い
で
す。
そ
の中で柴田先生は、
カ
タ
カ
ナ
を使用さ
れ
て
い
ま
す
が、
そ
れ
は
リ
ズ
ム
の部分で意識が
あ
る
の
か、
そ
れ
と
も教養だった
り
の無さ
を表す
た
め
に
あ
え
て
カ
タ
カ
ナ
を使って
い
る
の
か、
つ
ま
り
こ
の翻
訳におけるカタカナの用い方 つ お伺いしたいです。柴田
　
今ま
で
の翻訳と違う事を
や
り
た
い
と思った時に、
今ま
で
の全て
の翻訳は
ハック
が語って
い
る
の
は意識し
て
い
る
し、
そ
れ
は僕も
も
ち
ろ
ん
やった
け
れ
ど
も、
そ
れ
と同時に
ハック
は
こ
の小
説を書い
て
い
る
ん
で
す
ね。
だ
か
ら
こ
そ
い
ろ
ん
な
つ
づ
り
の間違い
と
か
が
あ
る
わ
け
で
す。
そ
れ
が今ま
で
の翻訳で
は
あ
ま
り意識さ
れ
て
い
な
い。
ハック
が書く
の
だった
ら
こ
ん
な
に漢字は書け
る
わ
け
が
な
い
だ
ろ
う、
「
魑
魅
魍
魎
」
と
か
は
書
け
な
い
だ
ろ
う、
そ
う
い
う
意味で
ど
れ
だ
け彼が漢字を書け
る
よ
う
に思え
る
か
と
い
う
こ
と
に
す
ご
く神経を使って、
一覧表を使って
や
り
ま
し
た。
そ
う
す
る
と
ひ
ら
が
な
が
ど
う
し
て
も多く
な
る
ん
で
す。
そ
う
す
る
と読み
に
く
く
な
る
ん
で
す
よ。
そ
の中で傍点を付け
た
り一部カ
タ
カ
ナ
に
し
た
り
し
て、
と
に
か
く
ひ
ら
が
な
が
ズ
ラーっと並ん
で読み
に
く
く
な
ら
な
い
よ
う
に、
現実的な読み
や
す
さ
と
い
う
こ
と
で
や
り
ま
し
た。
カ
タ
カ
ナ
に
す
る言葉と
い
う
の
は、
抽象的で概念的、
要す
る
に
ハック
に
とって異物で
あ
る
よ
う
な言葉を
カ
タ
カ
ナ
に
し
て
い
ま
す。
そ
こ
に
は
ハック自身は意識し
て
い
な
い
だ
ろ
う
け
ど、
人々が
す
ご
く抽
象的 、
もった
い
ぶって
も
の
を考え
よ
う
と
す
る
こ
と
に対す
る
す
ご
く
遠
回
し
の
批
判
と
い
う
要
素
も
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
だ
け
あ
り
ま
す。
そこに注目してもらえてすごく嬉し
いです。
質問者
　
お
話
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す。
す
ご
く
素
朴
で
な
質
問
で、
「
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
い
い
か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど、
ト
ラ
ン
ス
レーション
の場合リーディン
グ
の時点で途方
に暮れることってないんですか。柴田
　
あ
り
ま
す
よ、
も
ち
ろ
ん。
ヘ
ン
リー
・
ジェイ
ム
ズ
と
か読む
と
も
う俺は英語が出来な
い
な
と思い
ま
す。
ヘ
ン
リー
・
ジェイ
ム
ズ、トマス
・
ピンチョン。
質問者
　
そ
う
い
う時は
や
は
り大学に
い
らっしゃる専門の先生な
ど
に聞か
れ
た
り
だ
と
か、
御存命の作家さ
ん
な
ら話を聞か
れ
た
り
26
30周年記念特別講演
するんですか。柴田
　
訳す場合に
は
ね。
生き
て
い
る作家を訳す
こ
と
の良い
こ
と
は、
分か
ら
な
け
れ
ば本人に聞け
ば
い
い
と
い
う
の
は本当に
あ
り
が
た
い
で
す。
で
も読め
も
し
な
い
も
の
は
やっぱ
り訳そ
う
と
は思わ
な
いから訳そうと思うのはある程度読めているものですよね。質問者
　
原作の一部を読ん
で、
日本語訳が
な
かった
の
で訳そ
う
と思って
い
る
も
の
が
あ
る
ん
で
す
が、
部分的に
ど
う
し
て
も分か
ら
な
く
て
お手上げ
に
なった所が
あ
り
ま
し
た。
結果と
し
て
は
イ
タ
リ
ア
の
Yahoo!
知
恵
袋
み
た
い
な
所
で
質
問
し
て
い
る
イ
タ
リ
ア
人
の
方
が
い
て、
「
こ
れ
は
作
者
が
作
っ
た
架
空
の
イ
デ
ィ
オ
ム
だ
か
ら
そ
の
ま
ま直訳す
れ
ば
い
い」
と出て
き
ま
し
た。
誰か
に訊く
こ
と
も
で
き
な
かった
の
で、
そ
れ
が架空の
イ
ディオ
ム
だ
と
い
う
こ
と
す
ら分か
ら
な
く
て。
そ
う
い
う時の
レ
ファレ
ン
ス
は
ど
う
し
た
ら
い
い
ん
で
しょ
うか、毎回イタリアの知恵袋というわけにもいかないので。柴田
　
イ
タ
リ
ア
の知恵袋と
い
う
の
は要す
る
に
オ
ン
ラ
イ
ン、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
生
ま
れ
て
か
ら、
話
は
ず
い
ぶ
ん
変
わ
り
ま
し
た
ね。
訳
す
時
以
上
に
英
語
を
書
く
時、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
普
通
の
言
い
方
か
な
と
調
べ
る
時
に、
G
oogle
に
入
れ
て
何
件
ヒ
ッ
ト
す
る
か
と
い
う
の
で
ど
れ
く
ら
い
普
通
な
の
か見当が
つ
く。
ず
い
ぶ
ん楽に
な
り
ま
し
た
ね。
架空の
フ
レー
ズ
と
い
う
の
も、
ど
う
し
て
も
分
か
ら
な
い
時、
そ
れ
を
G
oogle
に
入
れ
て、
出
て
く
る
の
が
自
分
の
読
ん
で
い
る
作
品
だ
け
と
い
う
場
合
は、
独特な言い方と確信が持て
る。
そ
こ
ま
で行か
な
く
て
も数件だっ
た
ら特殊な言い方だ
と決め
て大丈夫で
す。
た
だ、
特殊で
あって
そ
の人が作った った
と
し
て
も、
も
ち
ろ
ん英語圏の読者
は
文
脈
か
ら
あ
る
程
度
ど
う
い
う
意
味
か
見
当
が
つ
く
ん
で
す。
で
も、
翻訳者が
そ
の意味が分か
ら
な
い
こ
と
は当然あ
る
の
で、
一番良い
の
は次へ行く。
次へ行った後で見る
と文脈が見え
る
よ
う
に
なっ
て
い
る
の
で、
そ
う
す
る
と、
あ、
こ
う
い
う
こ
と
か
なって文脈か
ら
見え
る
こ
と
が多い。
単語
一つ
の意味に
し
て
も辞書を引く
よ
り文
脈か
ら
こ
う
い
う意味か
な
と推測し
て
そ
れ
が当たって
い
る
と、
そ
う
い
う学び方の方が頭に入り
ま
す
よ
ね。
だ
い
た
い母語だった
ら
そういう風に覚えているわけですもんね。質問者
　
特殊なものを特殊なものとして認識する。
柴田
　
それなんですよ。
質問者
　
別の問題も
あって、
存命で
な
い方で、
エッセ
イ
だった
ん
で
す
け
れ
ど
も、
と
て
も
マ
イ
ナーな
も
の
で
そ
こ
に関し
て
は資料
も残って
い
る
わ
け
で
も
な
い、
専門家の人も
そ
ん
な
に
い
らっしゃ
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う時、
ど
れ
く
ら
い突き詰め
て
ど
こ
ら辺で諦め
る
と
か折り合い
を付け
た
り
さ
れ
ま
す
か。
ど
う
し
て
も訳し
た
い時
はもうこじつけにもなるかもしれないんですけど。柴田
　
そ
れ
は問題に
よ
り
ま
す
ね。
こ
れ
は
こ
の人の書き癖か
な
と
思った
ら
そ
の人の他の作品も
た
く
さ
ん読ん
で、
あ、
こ
の人は
こ
う
い
う時に
こ
う
い
う
フ
レーズ
を使う
ん
だ
と
い
う
の
が見え
る
よ
う
に
す
る
の
が
理
想
的
だ
と
思
い
ま
す
ね。
で
も
そ
の
人
の
癖
じ
ゃ
な
く
て
も
う
ち
ょ
っ
と
特
殊
な、
そ
れ
こ
そ
今「
森
友
」
と
か「
も
り
か
け
」
と言え
ば分か
る
わ
け
で
す
よ
ね。
例え
ば、
二十年前に生き
た人が
今
の
日
本
に
来
て、
「
JR
を
Suica
で
通
る
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
聞
い
た
ら、
「ス
イ
カ
で通るって何だ？」
み
た
い
に思う
か
も
し
れ
な
い。
そ
れ
と同じ
で。
時代の文脈が
わ
か
ら
な
い
と意味が
わ
か
ら
な
い
の
で、ある程度の雑学は必要ってことですかね。質問者
　
柴
田
先
生
は
訳
さ
れ
る
ス
ピ
ー
ド
が
す
ご
い
な
と
思
っ
て
い
て、
た
か
が一カ月で
す
け
ど
レ
ファレ
ン
ス探し
な
が
ら訳し
た自分
の
ス
ピード
を考え
る
と、
果て
し
な
く遠い所に
い
らっしゃる
よ
う
で二人三人いらっしゃ んじゃないかって思えるくらいです
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柴田
　
も
し
か
し
た
ら
あ
な
た
は
と
て
も真面目で納得出来な
い
こ
と
が
あ
る
と
次
へ
行
き
た
く
な
く
て、
僕
は
適
当
で
ま
あ
こ
の
ぐ
ら
い
か
なって次へ行くって
い
う
そ
れ
だ
け
の違い
か
も
し
れ
な
い
で
す。
調
べたりとかは、もちろんしますけど。質問者
　
辞書だとかご友人に訊かれたりだとか？
柴田
　
そ
う
で
す
ね。
信頼出来る
ネ
イ
ティブ
に訊く
と
い
う
の
は
す
ご
く
強
い
で
す
ね。
最
近
そ
れ
を
ま
す
ま
す
や
る
よ
う
に
な
っ
た
か
な。
前よ
り自分が見逃し
て
い
る
こ
と、
気付か
な
い
で
い
る
こ
と
が
い
か
に多い
か
と
い
う
の
が
だ
ん
だ
ん分かって
き
た
の
で、
ちょっと
で
も
迷
う
と
信
頼
出
来
る
ネ
イ
テ
ィ
ブ
に
相
談
す
る
こ
と
が
増
え
ま
し
た
ね。
そ
れ
は僕が海外の日本文学者の翻訳を
チェック
し
て
あ
げ
る機会
み
た
い
な
の
も増え
て、
彼ら
も彼ら
で母語で
は
な
い
か
ら見逃し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で、
そ
こ
は
お
互
い
助
け
合
っ
て
い
ま
す。
あ、
加藤さんかな。質問者
　
世界教養学科の加藤で
す。
柴田先生が
さっき
か
ら
「透
明
」
と
い
う
お
話
を
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
け
ど
も、
柴
田
先
生
自
身
の
トーン
と
か
ヴォイ
ス
が
あ
り
ま
す
よ
ね。
柴田先生の翻訳に
は
や
は
り柴田先生ら
し
さ
が
も
の
す
ご
く出て
い
て、
日本で
の翻訳者は海
外に比べ
て特殊な
ス
テータ
ス
に
あ
る
と
し
て
も、
そ
の中で
も
や
は
り翻訳文学と
い
う
ジャン
ル
を柴田先生が作り
だ
し
て
いって
い
る
部
分
は
す
ご
く
あ
り
ま
す。
例
え
ば
沼
野
先
生
は
柴
田
先
生
が「
透
明
」
だ
と言う、
癖が無い
し
ミ
ニ
マ
ル
だ
し手で書い
て
い
る
の
で身体か
ら離れ切ら
な
い
で読め
る
も
の
で
す
よ
ね。
沼野先生は違った意味
で癖が
あ
る
タ
イ
プ
の翻訳だ
と思う
ん
で
す
が、
媒介者と言い
つ
つ、
た
ぶ
ん先生も自身の翻訳の
トーン
と
い
う
か自分ら
し
さ
と
い
う
の
はどっかで感じているというところはありませんか。柴田
　
訳文の中よ
り
も、
僕が
ど
う
い
う作家た
ち
を紹介し
て
き
た
と
い
う仕事自体に
は僕の好み
が
も
ろ
に出て
し
まって
い
る
わ
け
で
す
ね。
ア
メ
リ
カ文学に
は専門家が沢山い
る
こ
と
も
あって、
自分
が代表的な
も
の
を
ちゃん
と
バ
ラ
ン
ス
よ
く伝え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
み
た
い
な使命感は僕に
は
な
い
で
す
ね。
み
ん
な
が好き
な
も
の伝え
れ
ば
い
い
じゃな
い
か
と思う
の
で、
そっち
で
は全然透明で
あ
ろ
う
と
は思わ
な
い
で
す
ね。
一方、
訳文に
つ
い
て
は
も
う極力自分が
な
い
と
い
い
な
と思う
け
ど、
そ
れ
は村上春樹さ
ん
だって村上節が訳
文
に
出
て
い
る
と
思
う
人
も
多
い
中
で
自
分
で
は
や
っ
ぱ
り
透
明
と
考
え
て
い
る
み
た
い
で
す
け
ど。
み
ん
な自分は透明で
い
る
つ
も
り
だ
け
ど実は
も
う見え見え
な
の
か
な。
イ
ン
ヴィジ
ブ
ル
で
は
な
い
の
か
な。
　
野谷さ
ん
は、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ文学の全体像を伝え
な
け
れ
ば
い
けないという、そういう使命感みたいなのあるんですか。野谷
　
ど
こ
か
に
は
あ
り
ま
す
ね。
一国だ
け
やって
い
れ
ば、
キュー
バ
だった
ら
キューバ
だ
け
やって
い
れ
ば違う感覚な
ん
で
しょう
け
ど、
二
十
カ
国
近
く
あ
る
で
し
ょ
う、
全
体
像
と
し
て
捉
え
て
し
ま
う。
そ
う
す
る
こ
と
に
よって
そ
れ
ぞ
れ
の国の特性が見え
て
く
る、
そ
う
いう関係にあるので。柴田
　
そ
の場合全体像を伝え
る
と
い
う
こ
と
で考え
る
と、
翻訳は
手っ取り早い方法で
は
な
い
で
す
よ
ね。
む
し
ろ評論な
ん
か
の方が。
野谷
　
確
か
に
そ
う
で
す
ね。
ス
ペ
イ
ン
語
圏
の
国
は
色
々
あ
る
け
れ
ど、
そ
れ
が
み
ん
な語彙レ
ベ
ル
で
は違って
い
る。
そ
れ
を
ど
う表現
す
る
か
と
い
う
の
が難し
い
で
す
ね。
日本語に
す
る時に
こっち
は東
北弁に
し
て
こっち
は大阪弁に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら、
そ
こ
は
ちょっと悩ま
し
い
と
こ
ろ
で
す。
ちょっと関西弁を使った
こ
と
もありますけどね。質問者
　
ちょっと方向性を変え
た質問で
す
け
れ
ど
も、
最近英語
教育に
つ
い
て会話重視と
い
う方向に日本は行こ
う
と
し
て
い
ま
す
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30周年記念特別講演
け
れ
ど
も、
柴田先生が翻訳家に
な
ら
れ
る
に
あ
たって、
例え
ば先
生自身の英語学習法は
ど
ん
な
も
の
だった
の
か。
先ほ
ど、
文法と
か知識と
か
は身に付い
て
し
ま
え
ば
お金持ち
は
お金の
こ
と
を考え
な
い
で済む
よ
う
に、
文法の事を考え
な
く
て済む
と
おっしゃい
ま
し
た
の
で、
先生自身が
ど
ん
な勉強を
な
さった
の
か
と
い
う
の
を
お
聞かせ願えますか。柴田
　
受験英語で
す
ね。
逆に受験英語が本気で役に立つ
の
は翻
訳く
ら
い
か
も
し
れ
な
い
と思って
い
ま
す。
他の
こ
と
は分か
ら
な
い
で
す
け
れ
ど
も、
翻訳に
つ
い
て
は、
帰国子女で喋る分に
は全く日
本語も英語も
ナ
チュラ
ル
で苦労し
な
い人と、
コ
ツ
コ
ツ受験英語
的に英 を身に付け
て喋る方は怪し
い、
聞く
の
も怪し
いって
い
う人が
い
た場合、
どっち
が翻訳者と
し
て向い
て
い
る
か
は、
全く
分か
ら
な
い
で
す
ね。
む
し
ろ受験英語的に勉強し
て
き
た人が向い
て
い
る
こ
と
が、
論理的に
そ
う
で
あ
る必要は無い
ん
だ
け
ど経験的
には多いですね。いわゆるバイリンガルになって英語が感覚と
して分かる
ようになると、翻訳する必要をあまり感じなくなると思うんです。駒場の教師をやっていた時、小林康夫さんというフランス文学の人が、
「柴田君、
なんでそんなに翻訳するの」
って言って、
「翻訳し
た方が自分でも分かるような気がするし」と言ったら、小林さんが「僕は
ね、
フ
ラ
ン
ス
語
で
分
か
る
か
ら、
翻
訳
す
る
必
要
が
無
い
ん
だ
」
と
（笑）
。
野谷
　
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の作家は、
フ
ラ
ン
ス文学を
フ
ラ
ン
ス語で
読ん
じゃう
わ
け
で
す
よ。
だ
か
ら翻訳は必要な
い
ん
で
す
ね。
ス
ペ
イ
ン語に訳し
た
も
の
を改め
て読む
と
い
う必要が無い
か
ら。
英語
でも結構そうです。柴田
　
そうですね。
野谷
　
声の問題は
さっき
か
ら出て
き
て
ま
す
よ
ね。
で、
よ
く
あ
の
翻訳論で声が聞こ
え
る
と
い
う
か、
聞こ
え
て
く
る
ま
で読む
と
か
い
う言い方し
ま
す
け
ど、
文字か
ら始ま
る
わ
け
だ
け
ど、
文字を見れ
ば
ま
ず
は音で
す
ね。
そ
れ
か
ら
イ
メージ
と
か
あ
る
い
は
そ
の絵で
す
ね。
そ
う
い
う
の
を喚起し
て
く
る作家は今ま
で
やって
き
た中で
い
まし
たか。
柴田
　
ビ
ジュア
ル
と
い
う
こ
と
で
す
か。
ス
ティーヴ
ン
・
ミ
ル
ハ
ウ
ザーか
な。
で
も
ス
ティーヴ
ン
の場合は、
言葉で言葉を超え
た
ビ
ジュア
ル的
も
の
を喚起す
る
と
い
う
よ
り
は、
も
う言葉で
と
に
か
く自分が持って
い
る
ビ
ジュア
ル的な
イ
メージ
を
きっち
り描き切
るって感じ
だ
か
ら
ちょっと違う
か
も
し
れ
な
い。
も
う一人ス
チュ
アート
・
ダ
イ
ベックって
い
う作家は、
言葉で言葉を超え
た音楽
的なものをいつも表そうとしていると思いますね。野谷
　
ス
ペ
イ
ン
語
圏
で
い
う
と、
例
え
ば
ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
と
バ
ル
ガ
ス
・
リョサ
に
は決定的に違い
が
あって、
リョサ
は散文作家
な
ん
で
す
ね。
で、
ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
は
や
っ
ぱ
り
詩
的
な
文
体
を
使う
の
で、
言葉が
す
ご
く多義的だった
り
あ
る
い
は
メ
タ
ファーを
いっぱ
い使う
か
ら、
イ
メージ
を喚起す
る
ん
で
す
ね。
意味と同時
に瞬間的に二つ三つ絵が浮か
ぶ
ん
で
す。
そ
こ
が違う
と思う
ん
で
す。
そ
う
い
う作家が
ア
メ
リ
カ
に
は
い
な
い
の
か
な。
そ
れ
が
マ
ジッ
ク
・
リ
ア
リ
ズ
ム
に繋がって
く
る
の
か
な
と
い
う気が
す
る
ん
で
す
け
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どね。柴田
　
ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
の
場
合
そ
れ
が
す
ご
く
視
覚
的
な
わ
け
で
すか。野谷
　
そうですね。僕にとってはね。
柴田
　
ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
は
当
然
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
影響を受け
た
け
れ
ど
も、
ウィリ
ア
ム
・
フォーク
ナーが言葉を重
ね
る
こ
と
に
よって浮か
び上がって
く
る
も
の
は
ビ
ジュア
ル的な
も
の
と
い
う
よ
り、
もっと情念的な
も
の
だ
と思い
ま
す。
怨念だった
り憧れ
だった
り
と
か
そ
う
い
う
エ
モーショナ
ル
な
も
の
だ
と思い
ま
すね。野谷
　
例え
ば
マ
ル
ケ
ス
の場合、
そ
う思い
ま
せ
ん？
　
原文は二つ
三つ
イ
メージ
を喚起す
る
ん
だ
け
ど、
翻訳者に
よって一つ
だ
け選
ばれちゃってるから、翻訳を通じては伝わりにくいのかな。柴田
　
そ
う
で
す
ね。
こ
こ
で二つ
の
イ
メージ
が
あ
る
と分かって
も、
両方と
も再現し
よ
う
と
し
て
も
だ
い
た
い無理で、
麻雀み
た
い
に決
め打ち
す
る
し
か
な
い、
こっち
で行こ
う
み
た
い
に
す
る
し
か
な
い
こ
と
は
あ
る。
翻訳で
は
そ
う
い
う喚起的な
も
の
は消え
ちゃう場合も
あるでしょうね。野谷
　
詩の場合は
……
柴田
　
詩に
つ
い
て
は僕は
もっと悲観的で
す。
詩は
た
だ原文も
な
し
に日本語の翻訳だ
け
あって、
そ
れ
で
ど
こ
ま
で良さ
が伝わ
る
か
は
と
て
も懐疑的で
す
ね。
最低原文と並べ
て見せ
る。
か
つ詳し
い
注釈が
あ
る
と
か
そ
う
い
う作業を
し
な
い
と、
た
い
て
い
の場合無理
じゃないかと思います。野谷
　
な
る
ほ
ど。
あ
と柴田さ
ん
の仕事の中で絵本み
た
い
な
の
が
あ
り
ま
す
よ
ね。
あ
れ
は
ど
う
い
う位置付け
に
な
る
ん
で
す
か、
自分
の中では。小説ではないし。柴田
　
エ
ド
ワード
・
ゴーリーで
す
ね。
ど
れ
も楽し
く
やって
い
る
分に
は同じ
で
す
け
ど。
ゴーリーの場合、
文章が詩に
なって
い
る
こ
と
も多い
で
す
け
ど、
す
ご
く
コ
ミ
カ
ル
な詩な
の
で伝え
る
べ
き
も
の
は割
はっき
り
と
あ
り
ま
す。
こ
こ
は
と
に
か
く
ユーモ
ア
が伝わ
れ
ば
い
い
と
か、
場合に
よって
は情緒的な部分が伝わ
れ
ば
い
い
と
か絞
る
の
で楽で
す。
そ
れ
を例え
ば
ワーズ
ワース
の詩を訳す
と
な
る
と、
再現し
た
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あって、
翻訳と
い
う形で
は
難しいんじゃないかと思いま
すけどね。
野谷
　
長
編
の
中
に
詩
が
引
用
さ
れ
た
場
合
は
人
の
訳
を
使
う
ん
で
す
か、自分で訳し直すんですか。柴田
　
場
合
に
よ
り
ま
す
ね。
見
事
な
訳
が
あ
っ
た
ら
借
り
ま
す
け
ど、
結局訳文は見事だ
け
ど文脈に
は合わ
な
い
と
い
う
こ
と
が多い
か
ら
自分でやることが多いですね。野谷
　
そ
ろ
そ
ろ終わ
り
が近付い
て
き
た
の
で、
こ
こ
で亀山先生か
ら何か。亀山
　
本当に聞き惚れ
て
し
ま
い
ま
し
て、
せっか
く
の機会な
の
で
一つ
だ
け、
お二人に質問と
い
う
こ
と
で
よ
ろ
し
い
で
す
か。
翻訳者
に
とって
の資質と言い
ま
しょう
か、
優れ
た翻訳者で
あ
る
た
め
の
資質と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
を、
未来の翻訳
者のために何か言っていただけると嬉しいです。柴田
　
さ
っ
き
も
少
し
言
い
ま
し
た
け
ど、
奴
隷
根
性
だ
と
思
い
ま
す
（笑）
。
と
に
か
く自分よ
り
す
ご
い
こ
と
を
や
る人が
い
て、
人じゃな
く
て
も
い
い
で
す
け
ど自分に
は
と
て
も作れ
な
い
よ
う
な
も
の
が
あっ
て、
そ
れ
に仕え
る
こ
と
が嫌で
な
いって
い
う気持ち
で
しょう
か
ね。
亀山
　
それは献身でもあ
るわけですね。
柴田
　
献身、
そ
う
で
す
ね。
あ
ん
ま
り献身し
て
い
る
か
ど
う
か自信
はないですけど（笑）
。
　
僕は中学生の頃に職業適性検査を受け
て、
や
り
た
い事と
や
れ
30
30周年記念特別講演
る
こ
と
が全然違う
と
い
う結果が出た。
や
り
た
い
こ
と
は芸術的な
こ
と
ら
し
く
て、
や
れ
る
こ
と
は
事
務
能
力
で
し
た（
笑
）。
全
然
合
わ
な
い
と
い
う結果が出て、
こ
の子ど
も
は
ど
う
す
る
ん
だ
ろ
う、
み
た
い
な話だった
ん
で
す。
結局、
やって
み
た
ら翻訳は原文を正確に
再現す
る事務能力が要求さ
れ
て、
も
ち
ろ
ん芸術に関わ
る仕事で
も
あ
る
の
で、
う
ま
い具合に
や
り
た
い
こ
と
と
や
れ
る
こ
と
が両立で
きた悪くな 人生という感じです。野谷
　
僕は、
きっか
け
と
い
う
の
は考え
て
み
た
ら最初は英語か
ら
入って
い
ま
す
ね。
受験英語で
す
ね。
そ
の頃に、
英語の訳文を見
る
と、
日本語が変な
の
が結構あ
る
ん
で
す。
か
な
り受験英語的な
「
で
あ
る
と
こ
ろ
の
」
み
た
い
な
訳
し
方、
そ
れ
を
見
て、
変
だ
な、
と
いう引っ掛かりが始まりかもしれ い。柴田
　
そ
う
で
す
ね。
そ
れ
は
あ
り
ま
す
ね。
頭の
い
い人は翻訳に向
か
な
い
と
い
う
の
が僕の持論で
す。
頭の
い
い人は
そ
の変な翻訳で
も分 っちゃ
か
ら。
ちょっと変な翻訳で
こ
れ
じゃわ
か
ら
な
い
よという
怨念みたいなのが翻訳をやるエネルギーになるので。
野谷
　
一応分か
る
ん
だ
け
ど変な日本語と
い
う感じ
で
す
ね。
受験
英語の日本語訳で
も
う
ま
い人も
い
ま
す
か
ら。
そ
こ
で同じ訳で
も
違
う
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
で、
文
体
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
わ
け
で
す。
そ
れ
と
も
う一つ
は文庫本で
シャーロック
・
ホーム
ズ
を読ん
だ
と
き
に
感
じ
た
こ
と
で、
簡
単
に
言
う
と
創
元
文
庫
の
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
と
岩
波
文
庫
の
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
の
訳
が
全
然
違
う。
さっき
の話じゃな
い
け
ど一人称か
ら違う。
創元の方は爽や
か
で
「僕」
な
ん
で
す
ね。
岩波は
「吾輩」
な
ん
で
す。
びっく
り
し
たんです。これが同じシャーロック
・
ホームズかと思って。
柴田
　
英文和訳と翻訳は
ど
う違う
ん
で
す
か
と
い
う話も
そ
こ
で
す
よ
ね。
英文和訳と言って
も日本語と
し
て筋が通って
い
る
か
ど
う
か、
分か
り
や
す
い
か
を考え
な
が
ら英文和訳し
て
い
る人は
す
で
に
もう翻訳しているわけです。野谷
　
そ
ろ
そ
ろ時間が来ま
し
た
が、
手が上がって
い
ま
す
ね、
で
は最後に。質問者
　
ミ
ー
ハ
ー
な
質
問
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が、
昨
年
刊
行
さ
れ
た
オースターの『
4321 』は訳していらっしゃるでしょうか。
柴田
　『
4321 』
は来年の初頭ぐ
ら
い
に
は訳す
の
を始め
た
い
で
す。
そ
の前に
『イ
ン
ヴィジ
ブ
ル』
と
い
う小説を先月訳し
た
の
で、
夏
に
は出る
と思い
ま
す。
八月は本が売れ
な
い
の
で、
九月か
な。
そ
の次が
『サ
ン
セット
パーク』
。『
4321 』
は
そ
の次で
す
か
ら、
頑張
ります。野谷
　
そ
れ
で
は今日は柴田元幸さ
ん
を
お呼び
し
て非常に貴重な
時間を持て
た
と思い
ま
す。
皆さ
ん
も楽し
ん
で
い
た
だ
け
ま
し
た
で
しょう
か。
最後に盛大な拍手を
お願い
い
た
し
ま
す
（会場拍手）
。
（二〇一八年六月十四日、於名古屋外国語大学七〇一教室、
編集
・
注
  伊藤達也）
注（１）
 「学問の厳密さ
に
つ
い
て」
ホ
ル
ヘ
・
ル
イ
ス
・
ボ
ル
ヘ
ス著、
『創造者』
鼓直訳、
国書刊行会、一九七五年。
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